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 
本
稿
の
目
的
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
（Zivilprozessordnung
、
以
下
、「
Ｚ
Ｐ
Ｏ
」
と
す
る
）
四
九
五
ａ
条
は
、「
訴
額
が
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
公
平
な
裁
量
（billiges
Erm
essen
）
に
従
っ
て
そ
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
申
立
て
が
あ
る
場
合
、
口
頭
で
弁
論
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
（
1
）に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
わ
が
国
の
少
額
訴
訟
手
続
で
は
、
民
事
訴
訟
法
三
六
八
条
か
ら
三
八
一
条
に
よ
り
、
そ
の
要
件
や
審
理
に
関
す
る
規
律
が
な
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
少
額
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
四
九
五
ａ
条
の
み
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
を
見
る
と
、
当
事
者
に
よ
る
申
立
て
が
あ
れ
ば
口
頭
弁
論
を
開
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
以
外
、
手
続
は
裁
判
所
の
「
公
平
な
裁
量
」
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
少
額
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
、
少
額
の
訴
額
に
見
合
う
よ
う
に
、
通
常
手
続
と
の
比
較
で
、
よ
り
簡
易
で
迅
速
な
手
続
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
条
文
上
は
、
裁
判
所
の
「
公
平
な
裁
量
」
に
、
手
続
の
簡
素
化
や
迅
一
速
化
が
全
面
的
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
疑
問
と
し
て
浮
か
ぶ
の
が
、
実
際
に
裁
判
所
の
裁
量
は
ど
の
よ
う
な
場
面
で
、
ど
の
程
度
行
使
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
を
概
観
・
分
析
す
る
こ
と
で
、
裁
判
所
の
裁
量
の
意
義
や
限
界
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
視
座
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
は
、
平
成
八
年
の
民
訴
法
改
正
の
目
玉
の
一
つ
と
し
て
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
が
、
そ
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
少
額
訴
訟
に
つ
い
て
も
通
常
手
続
と
共
通
の
手
続
的
な
枠
組
み
を
保
持
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
と
、
通
常
手
続
と
は
異
別
な
手
続
を
導
入
す
べ
き
と
い
う
考
え
方
が
存
在
し
て
い
た
（
2
）。
そ
し
て
、
導
入
に
お
い
て
は
後
者
の
考
え
方
が
選
択
さ
れ
、
そ
の
際
に
参
考
と
さ
れ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
少
額
裁
判
所
（Sm
allC
laim
s
C
ourt
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
3
）。
他
方
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
は
、
前
者
の
枠
組
み
に
従
っ
た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
手
続
モ
デ
ル
と
し
て
、
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
の
少
額
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
根
本
的
な
違
い
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
の
少
額
訴
訟
手
続
に
関
す
る
研
究
は
、
一
見
す
る
と
、
わ
が
国
の
制
度
に
と
っ
て
有
益
な
視
点
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
は
、
沿
革
的
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
制
度
と
い
う
よ
り
は
、
改
革
に
よ
っ
て
新
し
い
制
度
が
導
入
さ
れ
て
き
た
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、現
行
制
度
と
は
異
な
る
枠
組
み
の
制
度
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
少
額
訴
訟
制
度
を
考
え
て
い
く
上
で
も
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
4
）。
さ
ら
に
、
昨
今
で
は
、
少
額
訴
訟
手
続
に
限
ら
ず
、
通
常
訴
訟
に
お
い
て
も
、
迅
速
か
つ
柔
軟
な
手
続
の
実
現
の
た
め
に
裁
判
所
の
裁
量
へ
の
着
目
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
ド
イ
ツ
少
額
訴
訟
手
続
に
お
け
る
裁
判
所
の
裁
量
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
少
額
訴
訟
手
続
を
考
え
て
い
く
上
で
も
有
益
な
視
点
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
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裁
判
官
の
裁
量
ド
イ
ツ
の
少
額
訴
訟
手
続
を
検
討
す
る
前
提
と
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
規
律
の
文
言
に
も
あ
る
、「
裁
判
所
の
裁
量
」に
関
す
る
基
礎
的
な
観
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、「
手
続
裁
量
論
」
と
い
っ
た
形
で
裁
判
官
の
裁
量
に
つ
い
て
近
時
、
注
目
が
集
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
主
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
、
裁
判
官
の
裁
量
の
存
在
を
前
提
と
し
た
上
で
、
こ
れ
を
い
か
に
統
制
す
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
（
5
）。
他
方
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
裁
判
官
の
裁
量
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
に
お
け
る
従
来
の
研
究
の
視
点
と
は
異
な
り
、
そ
こ
で
は
、
裁
量
そ
の
も
の
の
研
究
、
す
な
わ
ち
、
裁
量
と
は
ど
の
よ
う
な
概
念
で
あ
り
、
ど
の
範
囲
で
認
め
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
基
礎
的
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
例
え
ば
、「
相
当
と
認
め
る
と
き
」
や
「
適
当
で
あ
る
場
合
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
不
確
定
法
概
念
に
つ
い
て
の
裁
判
官
の
判
断
の
場
合
、
具
体
的
事
例
に
お
い
て
一
つ
の
結
論
を
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
判
断
は
上
級
審
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
う
る
が
、
裁
量
の
場
合
は
、
基
本
的
に
上
級
審
に
よ
る
統
制
は
制
限
さ
れ
て
い
る
点
で
異
な
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
法
の
欠
缺
な
ど
に
よ
っ
て
、
適
用
す
べ
き
法
規
が
存
在
し
な
い
場
合
の
裁
判
官
の
判
断
（
こ
れ
は
法
創
造
行
為
な
ど
と
呼
ば
れ
る
）
と
裁
量
と
は
異
な
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
裁
量
と
近
似
す
る
概
念
と
の
相
違
を
明
確
化
さ
せ
る
方
法
や
、
行
政
裁
量
に
お
け
る
研
究
手
法
を
取
り
入
れ
る
方
法
な
ど
に
よ
っ
て
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
も
ち
ろ
ん
異
説
も
存
在
す
る
も
の
の
、
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
裁
量
の
定
義
に
関
す
る
主
流
な
見
解
と
し
て
は
、
裁
量
は
、
規
範
を
要
件
効
果
に
分
け
た
際
、
要
件
に
対
す
る
判
断
に
は
裁
量
は
存
在
せ
ず
、
要
件
の
検
討
に
よ
り
、
適
法
な
複
数
の
法
的
効
果
が
存
在
す
る
場
合
に
、
そ
の
効
果
の
中
か
ら
一
つ
を
選
択
す
る
行
為
を
裁
判
官
の
裁
量
と
定
義
づ
け
て
い
る
（
6
）。
次
章
か
ら
概
観
し
て
い
く
ド
イ
ツ
の
少
額
訴
訟
手
続
に
関
し
て
も
、
裁
判
所
の
裁
量
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
概
念
を
前
提
と
し
て
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
本
稿
も
こ
の
点
を
意
識
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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沿
革
と
現
況
⑴
沿
革
ド
イ
ツ
の
少
額
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
現
在
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
が
、
本
条
の
前
身
は
、
一
九
五
〇
年
の
法
統
一
法
（R
echtsvereinheitlichungsgesetz
）
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
改
正
に
よ
る
五
一
〇
ｃ
条
の
義
務
的
仲
裁
裁
判
手
続
（obligatorische
Schiedsurteilsverfahren
）
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
7
）。
か
つ
て
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
一
項
で
は
、「
そ
の
訴
額
が
訴
状
提
出
時
点
に
お
い
て
、
五
〇
Ｄ
Ｍ
を
超
え
な
い
財
産
権
上
の
請
求
に
関
す
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
自
由
な
裁
量
（freies
Erm
essen
）
に
よ
っ
て
手
続
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
た
（
8
）。
こ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
に
つ
い
て
は
、
立
法
当
初
よ
り
、
裁
判
所
の
自
由
な
裁
量
に
よ
っ
て
手
続
が
定
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
手
続
の
全
て
が
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
管
轄
規
定
や
訴
訟
要
件
な
ど
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
強
行
規
定
か
ら
逸
脱
す
る
権
限
ま
で
は
与
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
手
続
の
迅
速
化
が
期
待
さ
れ
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
（
9
）。
し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
の
仲
裁
裁
判
手
続
は
、
裁
判
所
の
自
由
な
裁
量
に
よ
っ
て
手
続
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
基
本
法
（G
rundgesetz
、
以
下
「
Ｇ
Ｇ
」
と
す
る
）
一
〇
三
条
一
項
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
法
的
審
問
請
求
権
（R
echtliches
G
ehör
）
が
侵
害
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
と
し
て
、
手
続
そ
の
も
の
に
つ
い
て
強
く
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
（
10
）。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
国
内
に
お
け
る
経
済
的
な
変
動
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
の
五
〇
Ｄ
Ｍ
と
い
う
訴
額
の
上
限
は
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
対
象
と
な
る
事
件
が
極
め
て
少
な
く
な
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
が
要
因
と
な
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
の
仲
裁
裁
判
手
続
は
ほ
と
ん
ど
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
た
め
、
最
終
的
に
は
、
一
九
七
六
年
の
簡
素
松
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化
改
正
法
（V
ereinfachungsnovelle
）
に
よ
っ
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
か
ら
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
11
）。
た
だ
し
、
こ
の
削
除
に
よ
っ
て
、
少
額
事
件
の
場
合
に
簡
易
な
手
続
に
よ
る
紛
争
解
決
手
段
が
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
が
削
除
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、
新
た
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
二
八
条
三
項
が
創
設
さ
れ
、
そ
こ
で
は
、
五
〇
〇
Ｄ
Ｍ
ま
で
の
少
額
の
訴
訟
に
関
し
て
は
、
弁
護
士
代
理
が
必
要
で
な
く
、
遠
隔
地
や
そ
の
他
の
重
大
な
理
由
か
ら
当
事
者
の
出
頭
が
期
待
で
き
な
い
場
合
、
裁
判
所
が
職
権
で
書
面
に
よ
る
審
理
を
行
う
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
（
12
）。
こ
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
二
八
条
三
項
に
よ
る
書
面
手
続
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
廃
止
後
に
、
少
額
事
件
を
簡
易
に
処
理
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
訴
額
が
少
額
で
あ
る
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
に
よ
る
簡
易
な
手
続
が
用
意
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
裁
判
所
の
自
由
な
裁
量
に
よ
る
手
続
形
成
に
対
す
る
憲
法
上
の
懸
念
な
ど
の
理
由
か
ら
廃
止
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
二
八
条
三
項
に
よ
る
書
面
手
続
が
そ
の
役
割
を
担
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
書
面
手
続
は
あ
く
ま
で
も
口
頭
弁
論
が
書
面
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
証
拠
に
関
す
る
規
律
な
ど
は
通
常
訴
訟
と
同
様
の
規
律
が
妥
当
す
る
た
め
に
、
手
続
の
簡
易
化
は
限
定
的
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
が
廃
止
さ
れ
た
後
、
裁
判
所
に
持
ち
込
ま
れ
る
事
件
数
が
増
加
の
一
途
を
た
ど
る
こ
と
で
、
裁
判
所
の
負
担
軽
減
が
重
要
な
問
題
と
な
り
、
特
に
、
事
件
の
重
要
性
に
比
し
て
作
業
量
が
多
い
と
さ
れ
る
少
額
事
件
に
つ
い
て
の
迅
速
化
・
簡
素
化
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
九
〇
年
の
司
法
簡
素
化
法
（R
echtspflege-V
ereinfachungsgesetz
）
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
の
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
で
あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
規
律
は
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
手
続
が
定
め
ら
れ
る
と
い
う
大
枠
の
部
分
で
は
、
か
つ
て
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
と
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
旧
法
と
異
な
る
点
と
し
て
、
財
産
上
の
請
求
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
点
、
訴
額
の
限
界
が
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
点
（
13
）、
手
続
を
定
め
る
際
に
は
、「
自
由
な
裁
量
」
で
は
な
く
「
公
平
な
裁
量
」
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
、
仲
裁
裁
判
判
決
と
の
呼
称
が
無
く
な
っ
た
点
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
14
）。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
創
設
に
あ
た
り
、
そ
の
立
法
理
由
に
お
い
て
は
、
事
件
数
の
増
加
へ
の
対
処
の
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
訴
額
が
少
560
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
五
な
い
事
件
に
お
い
て
も
、
通
常
の
手
続
と
同
じ
規
律
に
よ
る
こ
と
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
余
計
な
コ
ス
ト
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
た
め
、
こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
の
柔
軟
な
規
律
が
必
要
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
説
明
さ
れ
て
い
る
（
15
）。
特
に
、
証
拠
調
べ
の
手
続
を
簡
素
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
を
強
調
し
て
説
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
制
度
導
入
の
主
眼
は
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
司
法
簡
素
化
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
は
、
判
決
文
の
記
載
内
容
な
ど
に
関
す
る
二
項
が
存
在
し
て
い
た
が
、
一
九
九
三
年
の
司
法
簡
素
化
法
（G
esetz
zur
Entlastung
der
R
echtspflege
）
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
一
三
ａ
条
一
項
が
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
規
律
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
一
年
の
改
正
に
よ
っ
て
同
条
に
吸
収
さ
れ
、
現
在
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
二
項
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
一
三
ａ
条
一
項
の
内
容
に
関
し
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
⑵
現
況
と
学
説
か
ら
の
評
価
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
沿
革
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
利
用
実
態
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
統
計
庁
に
よ
る
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
七
年
の
区
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
事
件
の
既
済
事
件
の
総
数
が
九
五
万
二
四
一
三
件
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
が
七
万
三
二
九
八
件
（
全
体
の
割
合
で
は
約
七
・
六
％
）
で
あ
っ
た
（
16
）。
他
方
、
わ
が
国
の
司
法
統
計
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
六
年
度
の
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
事
件
の
既
済
事
件
の
総
数
は
八
五
万
一
一
七
九
件
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
、
少
額
訴
訟
事
件
が
一
万
一
一
一
六
件
（
全
体
の
割
合
で
は
約
一
・
三
％
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
の
利
用
状
況
と
比
べ
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
の
方
が
全
体
の
割
合
の
観
点
か
ら
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
17
）。
次
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
対
す
る
学
説
か
ら
の
評
価
で
あ
る
。
ま
ず
、
賛
成
す
る
見
解
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
行
き
過
ぎ
た
完
璧
主
義
を
食
い
止
め
、
実
務
に
お
い
て
素
晴
ら
し
く
機
能
す
る
制
度
で
あ
り
、
裁
判
官
に
与
え
ら
れ
る
自
由
の
松
山
大
学
論
集
第
三
十
巻
第
五－
一
号
六
559
範
囲
は
極
め
て
広
範
で
あ
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
18
）。
立
法
府
も
、
立
法
当
初
の
段
階
で
は
手
続
の
簡
素
化
に
成
功
し
た
と
み
な
し
て
、
一
九
九
三
年
に
訴
額
の
限
界
を
引
き
上
げ
て
い
る
（
19
）。
こ
の
よ
う
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
を
肯
定
的
に
捉
え
る
見
解
も
あ
る
が
、
学
説
の
大
多
数
は
、
否
定
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
前
身
で
あ
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
手
続
の
形
成
を
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
る
法
的
審
問
請
求
権
に
関
す
る
憲
法
上
の
懸
念
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
お
い
て
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
立
法
作
業
の
段
階
か
ら
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
現
在
ま
で
批
判
が
続
い
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
訴
額
が
少
額
で
あ
る
事
件
を
重
要
性
の
低
い
事
件
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
法
政
策
上
、
社
会
的
弱
者
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
繫
が
り
か
ね
な
い
だ
け
で
な
く
、
裁
判
官
に
よ
る
恣
意
的
な
運
用
へ
の
懸
念
が
強
い
こ
と
が
問
題
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
20
）。
実
際
に
、
裁
判
官
に
よ
る
手
続
的
に
瑕
疵
あ
る
運
用
が
多
数
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
当
事
者
の
申
立
て
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
口
頭
弁
論
を
開
か
な
い
と
い
っ
た
明
確
な
規
定
違
反
の
事
例
の
他
に
も
、
期
日
の
設
定
が
あ
ま
り
に
も
短
い
事
例
や
、
個
々
の
裁
判
所
に
よ
っ
て
そ
の
運
用
が
極
め
て
不
統
一
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
報
告
さ
れ
て
い
る
（
21
）。
そ
の
た
め
、
当
事
者
か
ら
法
的
審
問
請
求
権
の
侵
害
が
あ
る
と
し
て
上
訴
す
る
事
例
も
少
な
く
な
く
（
22
）、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
上
級
審
が
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
当
初
意
図
さ
れ
た
裁
判
所
の
負
担
が
ど
こ
ま
で
達
成
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
す
る
見
解
も
あ
る
（
23
）。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
少
額
訴
訟
手
続
を
め
ぐ
っ
て
は
、
実
務
で
は
今
な
お
一
定
割
合
で
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
学
説
に
お
い
て
は
制
度
自
体
へ
の
批
判
的
な
見
解
が
多
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
最
大
の
原
因
は
、
裁
判
所
の
「
公
平
な
裁
量
」
に
手
続
の
形
成
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
実
務
家
か
ら
は
使
い
勝
手
が
よ
い
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
反
面
、
学
説
か
ら
は
そ
の
濫
用
な
ど
へ
の
懸
念
が
強
く
、
そ
の
た
め
、
学
説
に
お
い
て
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
の
各
場
面
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
裁
量
が
存
在
す
る
の
か
、
ま
た
、
存
在
す
る
と
し
た
場
合
、
裁
判
所
558
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
七
に
何
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
お
け
る
裁
判
所
の
裁
量
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
、
手
続
全
体
を
概
観
し
て
い
き
た
い
。
2
 
手
続
の
開
始
ま
ず
、
手
続
の
開
始
に
関
し
て
は
、
訴
額
が
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
な
い
限
り
（
24
）、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
よ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
通
常
の
手
続
に
よ
る
の
か
と
い
う
手
続
の
選
択
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
学
説
で
は
、
手
続
を
定
め
る
こ
と
が
「
で
き
る
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「K
ann
規
定
」
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
手
続
の
選
択
は
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
の
見
解
が
多
数
を
占
め
て
い
る
（
25
）。
訴
額
が
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
な
い
と
い
う
要
件
を
満
た
す
限
り
、
そ
の
法
律
効
果
と
し
て
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
を
行
う
か
否
か
は
共
に
適
法
で
あ
る
た
め
、
そ
の
選
択
に
つ
い
て
は
裁
判
所
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
裁
量
が
裁
判
所
に
認
め
ら
れ
る
以
上
、
手
続
の
選
択
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
判
断
に
対
し
て
は
、
当
事
者
は
異
議
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
判
例
や
学
説
に
よ
れ
ば
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
第
二
文
か
ら
、
当
事
者
が
口
頭
弁
論
に
つ
い
て
の
申
立
て
を
す
る
機
会
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
裁
判
所
は
、
い
ず
れ
の
手
続
を
選
択
し
た
か
に
つ
い
て
命
令
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
26
）。
さ
ら
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
を
行
う
こ
と
に
つ
き
命
令
を
下
す
際
に
は
、
通
常
の
手
続
と
ど
の
程
度
異
な
る
手
続
に
す
る
意
図
が
あ
る
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
学
説
も
あ
る
（
27
）。
こ
れ
ら
は
Ｇ
Ｇ
一
〇
三
条
一
項
の
法
的
審
問
請
求
権
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
訴
額
が
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
な
い
場
合
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
か
、
そ
れ
と
も
通
常
の
手
続
か
と
い
う
手
続
の
選
択
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
の
専
権
事
項
で
あ
り
、
裁
量
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
裁
量
を
行
使
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
、
手
続
の
選
択
や
手
続
の
内
容
に
つ
い
て
当
事
者
に
情
報
を
開
示
す
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
松
山
大
学
論
集
第
三
十
巻
第
五－
一
号
八
557
考
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
少
額
訴
訟
手
続
に
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
当
事
者
に
選
択
権
が
あ
る
こ
と
か
ら
（
民
訴
法
三
六
八
条
）、
ド
イ
ツ
で
は
大
き
く
異
な
る
制
度
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
3
 
手
続
の
進
行
訴
額
が
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
ず
、
裁
判
所
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
を
選
択
し
た
場
合
、
こ
れ
に
続
け
て
問
題
と
な
る
の
が
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
手
続
を
形
成
し
て
い
く
か
と
い
う
手
続
進
行
の
場
面
に
お
け
る
裁
量
の
存
否
の
問
題
で
あ
る
（
28
）。
以
下
で
は
、
手
続
の
各
場
面
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
概
観
し
て
い
き
た
い
。
⑴
口
頭
弁
論
と
書
面
手
続
手
続
の
形
成
に
お
い
て
最
初
に
問
題
と
な
る
の
は
、
口
頭
弁
論
を
開
く
か
、
そ
れ
と
も
書
面
手
続
に
よ
る
か
と
い
う
弁
論
の
方
法
に
つ
い
て
の
選
択
で
あ
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
第
二
文
に
よ
り
、
当
事
者
が
口
頭
弁
論
に
つ
い
て
の
申
立
て
を
し
な
い
限
り
は
、
い
ず
れ
の
手
続
に
よ
る
か
は
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
29
）。
た
だ
し
、
前
述
の
よ
う
に
、
当
事
者
が
口
頭
弁
論
の
要
否
に
つ
い
て
申
立
て
を
す
る
機
会
を
与
え
る
必
要
が
あ
り
、
書
面
手
続
に
よ
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
口
頭
弁
論
を
開
く
意
図
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
当
事
者
が
申
し
立
て
る
こ
と
で
口
頭
弁
論
が
開
か
れ
る
こ
と
を
当
事
者
自
身
が
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
（
30
）。
ま
た
、
当
事
者
の
申
立
て
は
黙
示
的
な
も
の
で
も
よ
く
（
31
）、
申
立
て
に
期
間
の
制
限
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
32
）。
訴
額
が
少
額
な
事
件
に
お
い
て
、
特
に
本
人
訴
訟
に
よ
る
場
合
、
実
際
に
は
争
い
の
な
い
事
件
や
単
に
法
律
用
語
を
誤
解
し
て
い
る
だ
け
の
事
件
も
多
数
存
在
す
る
た
め
、
当
事
者
か
ら
口
頭
弁
論
の
申
立
て
が
な
け
れ
ば
、
ま
ず
は
書
面
手
続
で
様
子
を
み
る
こ
と
が
、
当
事
者
の
訴
訟
費
用
に
関
す
る
利
益
に
も
資
す
る
と
さ
れ
て
い
る
（
33
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
当
事
者
に
よ
る
申
立
て
の
な
い
556
ド
イ
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続
と
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所
の
裁
量
九
限
り
、
口
頭
弁
論
を
開
く
べ
き
か
、
書
面
手
続
に
す
べ
き
か
の
選
択
は
裁
判
所
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
選
択
が
不
服
申
し
立
て
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
書
面
手
続
に
よ
っ
て
審
理
す
る
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
Ｇ
Ｇ
一
〇
三
条
一
項
の
法
的
審
問
請
求
権
に
よ
っ
て
当
事
者
に
対
し
て
主
張
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
当
事
者
に
主
張
の
機
会
を
与
え
な
い
ま
ま
判
決
を
下
す
こ
と
は
決
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
見
解
は
一
致
し
て
い
る
（
34
）。
⑵
期
間
の
設
定
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
で
は
、通
常
手
続
で
定
め
ら
れ
て
い
る
送
達
の
期
間
や
、当
事
者
や
証
人
の
呼
出
期
間
と
い
っ
た
、
期
間
に
関
す
る
規
定
を
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
変
更
で
き
る
か
否
か
も
問
題
と
な
る
。
通
常
手
続
の
場
合
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
二
四
条
一
項
に
よ
り
、
不
変
期
間
に
つ
い
て
は
当
事
者
の
合
意
に
よ
っ
て
も
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
つ
い
て
も
妥
当
し
、
裁
判
所
や
当
事
者
に
よ
っ
て
不
変
期
間
は
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
35
）。
相
対
的
に
重
要
性
の
高
く
な
い
少
額
事
件
に
お
い
て
は
、
不
変
期
間
の
短
縮
が
手
続
の
迅
速
化
に
つ
な
が
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
不
変
期
間
は
、
基
本
的
に
法
的
審
問
請
求
権
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
36
）。
逆
に
、
不
変
期
間
を
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
延
長
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
が
裁
判
所
に
裁
量
を
認
め
て
い
る
訴
訟
の
迅
速
化
と
い
う
趣
旨
に
反
し
、
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
37
）。
以
上
か
ら
、
手
続
の
期
間
に
関
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
上
の
規
律
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
裁
量
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
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⑶当
事
者
の
主
張
の
採
否
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
六
条
は
、
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
の
却
下
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
の
簡
素
化
や
迅
速
化
を
考
慮
す
る
場
合
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
六
条
の
規
律
を
超
え
る
範
囲
で
当
事
者
の
主
張
を
却
下
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
に
認
め
ら
れ
た
主
張
と
い
う
基
本
的
な
権
利
を
制
約
す
る
た
め
に
は
、
立
法
に
よ
る
制
約
の
み
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
規
定
以
上
に
制
約
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
る
の
が
判
例
・
通
説
の
よ
う
で
あ
る
（
38
）。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
よ
っ
て
も
、
当
事
者
の
主
張
を
時
機
に
後
れ
た
も
の
と
し
て
却
下
す
る
場
合
に
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
六
条
の
要
件
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
39
）。
⑷
証
拠
調
べ
前
述
の
よ
う
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
立
法
の
際
に
、
通
常
の
手
続
と
比
較
し
て
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
る
手
続
の
簡
素
化
・
迅
速
化
が
見
込
ま
れ
る
場
面
と
し
て
、
立
法
府
が
強
調
し
て
い
た
の
が
証
拠
に
関
す
る
場
面
で
あ
っ
た
（
40
）。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
の
証
拠
調
べ
の
場
面
に
お
い
て
、
い
か
な
る
判
断
に
つ
い
て
裁
判
所
の
裁
量
が
存
在
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
制
度
導
入
後
の
学
説
に
お
い
て
活
発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ⅰ
裁
判
官
の
心
証
形
成
・
証
拠
調
べ
の
実
施
裁
判
官
の
心
証
形
成
に
つ
き
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
で
は
、
通
常
手
続
よ
り
も
緩
や
か
に
心
証
形
成
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
は
、
疎
明
あ
る
い
は
優
越
的
蓋
然
性
で
十
分
で
あ
っ
て
、
通
常
の
手
続
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
程
度
の
真
実
性
に
つ
い
て
の
確
信
は
必
要
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
41
）。
554
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
一
一
し
か
し
、
疎
明
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
保
全
手
続
に
お
け
る
よ
う
に
、
明
文
上
の
規
定
が
必
要
で
あ
り
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
（
42
）、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
も
、
通
常
の
手
続
と
同
様
に
あ
る
事
実
の
真
実
性
に
つ
い
て
裁
判
官
は
確
信
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
が
多
数
説
で
あ
り
、
立
法
府
の
意
図
で
も
あ
る
（
43
）。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
官
の
心
証
形
成
に
つ
い
て
裁
判
所
の
裁
量
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
証
明
責
任
に
関
す
る
規
律
に
つ
い
て
も
、
通
常
の
手
続
と
同
様
の
規
律
が
妥
当
し
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
こ
れ
を
変
更
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
44
）。証
明
責
任
に
関
す
る
規
律
は
実
体
法
と
結
び
付
け
ら
れ
る
問
題
で
あ
り
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
裁
判
所
の
裁
量
は
「
手
続
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
も
、
Ｇ
Ｇ
一
〇
三
条
一
項
の
法
的
審
問
請
求
権
に
関
す
る
要
請
か
ら
、
証
拠
調
べ
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
45
）。
そ
れ
ゆ
え
、
事
実
関
係
が
明
白
で
争
い
が
な
く
、
口
頭
弁
論
を
開
か
な
い
形
で
手
続
を
進
め
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
証
拠
調
べ
を
行
わ
な
い
と
い
う
判
断
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。
ⅱ
証
拠
方
法
裁
判
官
が
心
証
を
形
成
す
る
際
に
必
要
な
証
拠
方
法
を
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
通
常
の
手
続
に
お
け
る
規
律
か
ら
緩
和
さ
せ
る
こ
と
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
立
法
趣
旨
に
お
い
て
も
特
に
強
調
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
（
46
）。
具
体
的
に
は
、
証
人
や
当
事
者
の
事
実
に
対
す
る
認
識
（W
issen
）
や
、
専
門
家
の
知
見
に
つ
い
て
、
通
常
の
尋
問
や
鑑
定
だ
け
で
な
く
、
そ
の
他
の
方
法
、
例
え
ば
書
面
や
電
話
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
も
、
当
事
者
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
て
い
な
い
証
人
や
鑑
定
人
を
尋
問
す
る
こ
と
、
裁
判
官
自
身
が
既
に
有
す
る
専
門
知
識
を
必
要
と
さ
れ
る
鑑
定
意
見
の
代
わ
り
に
用
い
る
こ
と
な
ど
も
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
47
）。
た
だ
し
、
強
制
処
分
（Zw
angsm
aßnahm
e
）
の
よ
う
な
権
利
の
侵
害
を
伴
う
も
の
や
、
宣
誓
の
よ
う
な
広
範
な
法
律
上
の
効
果
と
結
び
付
け
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
裁
量
に
よ
っ
て
自
由
に
行
う
こ
と
は
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許
さ
れ
ず
、
明
文
規
定
に
従
う
べ
き
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
お
け
る
証
拠
方
法
の
種
類
や
利
用
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
柔
軟
に
運
用
さ
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
、
Ｇ
Ｇ
一
〇
三
条
一
項
に
よ
る
法
的
審
問
請
求
権
の
保
障
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
入
手
さ
れ
た
情
報
の
内
容
に
関
し
て
は
、
当
事
者
の
出
席
の
も
と
で
行
わ
れ
た
も
の
で
な
い
限
り
、
不
意
打
ち
と
な
ら
な
い
よ
う
に
当
事
者
に
調
書
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
通
知
し
た
上
で
認
否
の
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
当
事
者
は
そ
れ
に
対
し
て
応
答
す
る
権
利
も
保
障
さ
れ
て
い
る
（
48
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
特
に
当
事
者
間
で
争
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
事
実
に
関
し
て
電
話
や
書
面
に
よ
っ
て
情
報
を
獲
得
す
る
こ
と
は
、
そ
の
内
容
を
当
事
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
手
続
を
よ
り
複
雑
に
さ
せ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
た
め
、
通
常
の
手
続
と
同
様
に
証
拠
調
べ
期
日
を
設
け
た
ほ
う
が
、
簡
易
・
迅
速
な
手
続
と
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
49
）。
4
 
裁
判
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
、
最
終
的
な
判
断
を
下
す
場
面
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
の
公
平
な
裁
量
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
裁
量
は
、
手
続
の
形
成
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
で
あ
っ
て
、
最
終
的
な
判
断
は
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
（
50
）。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
も
、
終
局
判
決
に
関
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
〇
〇
条
が
妥
当
し
、
裁
判
を
す
る
の
に
熟
し
た
場
合
は
判
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
で
の
裁
判
の
段
階
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
の
裁
量
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
が
、
判
決
の
形
式
や
内
容
に
関
す
る
裁
判
所
の
負
担
軽
減
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
方
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
通
常
の
手
続
の
場
合
、
判
決
の
記
載
事
項
と
し
て
、
当
事
者
や
訴
訟
代
理
人
、
裁
判
所
、
裁
判
官
の
氏
名
、
口
頭
弁
論
終
結
日
、
552
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
一
三
判
決
主
文
の
ほ
か
、
法
律
要
件
事
実
（Tatbestand
）
お
よ
び
裁
判
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
一
三
条
）。
法
律
要
件
事
実
と
は
、
当
事
者
の
請
求
と
提
出
さ
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
申
立
て
に
関
し
、
そ
の
重
要
な
内
容
を
簡
潔
に
記
述
し
た
も
の
で
あ
り
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
一
三
条
二
項
）、
ま
た
、
裁
判
の
理
由
と
は
、
事
実
お
よ
び
法
律
の
観
点
に
お
い
て
法
律
の
根
拠
と
な
っ
た
考
慮
の
要
約
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
一
三
条
三
項
）。
こ
の
よ
う
な
判
決
の
記
載
事
項
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
一
年
に
よ
る
改
正
前
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
二
項
で
は
、
裁
判
所
は
法
律
要
件
事
実
を
必
要
と
せ
ず
、
裁
判
理
由
は
、
そ
の
重
要
な
内
容
が
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
、
判
決
に
記
載
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
裁
判
所
の
負
担
を
軽
減
す
る
方
策
を
採
用
し
て
い
た
。
な
お
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
規
定
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
一
三
ａ
条
一
項
に
吸
収
さ
れ
る
形
で
現
在
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
一
三
ａ
条
一
項
で
は
、
判
決
に
対
す
る
上
訴
が
適
法
で
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
、
法
律
要
件
事
実
や
裁
判
理
由
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
後
述
の
よ
う
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
は
控
訴
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
（
51
）。
ま
た
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
の
場
合
、
書
面
手
続
を
選
択
す
る
限
り
は
判
決
の
言
渡
し
は
不
要
で
あ
り
、
判
決
の
送
達
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
（
52
）。
5
 
上
訴
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
一
条
二
項
は
、
不
服
の
対
象
の
価
額
が
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
る
と
き
、
ま
た
は
、
第
一
審
の
裁
判
所
が
判
決
に
お
い
て
控
訴
を
許
可
し
た
と
き
に
の
み
、
控
訴
が
許
さ
れ
る
と
規
律
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
訴
額
が
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
な
い
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
は
、
原
則
的
に
控
訴
は
認
め
ら
れ
ず
、
裁
判
所
が
許
容
し
た
場
合
に
の
み
、
控
訴
が
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
裁
判
所
に
よ
る
控
訴
の
許
可
に
つ
い
て
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
一
条
四
項
に
お
い
て
、
法
律
問
題
が
基
本
的
松
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意
義
を
有
し
て
い
る
と
き
、
ま
た
は
、
法
の
形
成
あ
る
い
は
判
例
の
統
一
性
確
保
の
た
め
に
控
訴
裁
判
所
の
判
決
を
必
要
と
す
る
と
き
に
可
能
で
あ
る
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
制
度
上
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
手
続
に
は
、
原
則
と
し
て
控
訴
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
裁
判
所
に
よ
る
許
可
が
無
い
場
合
の
救
済
方
法
と
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
か
つ
て
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
三
条
二
項
（
現
行
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
四
条
二
項
）
の
類
推
適
用
の
可
否
で
あ
る
。
か
つ
て
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
三
条
二
項
に
よ
る
控
訴
は
、
故
障
の
申
立
て
自
体
が
許
さ
れ
な
い
欠
席
判
決
に
対
し
、
責
め
に
帰
す
べ
き
欠
席
で
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
控
訴
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
一
条
二
項
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
で
救
済
の
道
を
確
保
す
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
が
、
特
に
制
度
導
入
当
初
は
そ
の
可
否
を
め
ぐ
っ
て
、
判
例
・
学
説
と
も
に
見
解
が
分
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
、
法
的
審
問
請
求
権
を
侵
害
す
る
事
例
が
増
え
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
に
対
処
す
べ
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
か
つ
て
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
三
条
二
項
の
類
推
に
よ
る
救
済
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
53
）。
し
か
し
、
二
〇
〇
一
年
に
導
入
さ
れ
た
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
二
一
ａ
条
に
よ
り
、
法
的
審
問
請
求
権
に
違
反
し
た
際
の
救
済
方
法
が
整
備
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
今
で
は
解
決
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
54
）。
第
三
章
分
析
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Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
と
裁
判
所
の
裁
量
の
存
在
範
囲
以
上
、
ド
イ
ツ
の
少
額
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
は
、
裁
判
所
の
「
公
平
な
裁
量
」
に
手
続
の
形
成
を
委
ね
る
こ
と
で
裁
判
所
の
負
担
軽
減
や
手
続
の
迅
速
化
・
簡
素
化
を
目
指
し
て
導
入
さ
れ
た
制
度
で
あ
っ
た
。し
か
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
前
身
で
あ
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
が
、
当
事
者
の
法
的
審
問
請
求
権
の
保
障
へ
の
懸
念
に
つ
い
て
厳
し
く
550
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
一
五
指
摘
さ
れ
、
最
終
的
に
廃
止
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
効
な
対
策
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
が
創
設
さ
れ
た
た
め
、
同
様
の
懸
念
が
指
摘
さ
れ
、
具
体
的
な
手
続
の
各
場
面
に
お
い
て
裁
判
所
の
裁
量
の
有
無
が
検
討
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
立
法
府
は
、
法
的
審
問
請
求
権
の
保
障
へ
の
懸
念
よ
り
も
、
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
手
続
の
迅
速
化
・
簡
素
化
に
踏
み
切
っ
た
と
解
し
、
裁
判
官
の
裁
量
を
積
極
的
に
発
揮
す
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
も
成
り
立
ち
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
見
解
も
存
在
す
る
が
、
か
つ
て
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
と
同
様
に
、
制
度
に
対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
る
見
解
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
と
そ
の
際
に
認
め
ら
れ
る
裁
判
所
の
裁
量
の
問
題
は
、
訴
額
が
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
な
い
場
合
に
、
通
常
で
あ
れ
ば
裁
判
所
の
行
為
を
拘
束
す
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
各
規
定
か
ら
、
ど
の
範
囲
で
裁
判
所
が
解
放
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
。
そ
の
際
、
問
題
の
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
の
が
、
法
的
審
問
請
求
権
の
保
障
と
い
う
基
本
法
上
の
要
請
で
あ
る
（
55
）。
こ
の
点
に
つ
き
、
手
続
の
各
場
面
に
お
け
る
裁
判
所
の
裁
量
の
有
無
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
も
う
少
し
広
い
観
点
、
す
な
わ
ち
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
裁
量
が
問
題
と
な
り
う
る
の
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
規
定
全
体
の
中
の
ど
の
規
定
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
の
議
論
状
況
を
見
る
と
（
56
）、
ま
ず
、
制
度
に
対
し
肯
定
的
な
立
場
に
よ
れ
ば
、
訴
状
の
提
出
か
ら
、
当
該
審
級
に
お
け
る
最
終
的
な
事
務
処
理
に
ま
で
裁
判
所
の
裁
量
は
問
題
と
な
り
う
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
範
囲
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
の
裁
量
を
積
極
的
に
行
使
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
少
数
説
が
あ
る
（
57
）。
し
か
し
、
こ
の
少
数
説
に
お
い
て
も
、
手
続
の
促
進
と
直
接
的
な
関
係
の
な
い
規
定
、
す
な
わ
ち
、
管
轄
や
忌
避
、
当
事
者
、
訴
訟
費
用
な
ど
に
関
す
る
規
定
は
そ
の
範
囲
外
で
あ
り
、
実
際
に
裁
量
が
問
題
と
な
り
う
る
の
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
二
八
条
か
ら
五
一
〇
ｂ
条
ま
で
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
58
）。
他
方
、
多
数
説
は
、
裁
量
が
問
題
と
な
り
う
る
規
定
は
、
裁
判
所
の
行
為
に
関
す
る
規
定
、
実
質
的
に
は
証
拠
調
べ
に
関
す
る
規
定
の
み
に
妥
当
し
う
る
と
し
て
い
る
（
59
）。
こ
の
場
合
、
具
体
的
な
条
文
で
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
五
条
か
ら
四
五
五
条
の
範
囲
と
な
る
（
60
）。
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Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
の
各
場
面
に
お
け
る
裁
量
の
存
否
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
が
通
常
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
規
定
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
続
い
て
基
本
法
上
の
要
請
で
あ
る
法
的
審
問
請
求
権
の
保
障
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
法
的
審
問
請
求
権
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
結
果
、
通
常
の
手
続
と
異
な
る
運
用
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
手
続
の
大
部
分
の
場
面
で
確
認
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
法
的
審
問
請
求
権
の
保
障
を
手
続
の
各
場
面
で
具
体
化
す
る
場
合
、
結
局
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
と
同
じ
内
容
の
手
続
原
則
に
た
ど
り
着
く
こ
と
と
な
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
は
、
Ｇ
Ｇ
一
〇
三
条
一
項
が
「
訴
訟
法
」
と
な
る
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
（
61
）。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
直
前
で
述
べ
た
多
数
説
の
よ
う
に
、
実
際
に
裁
判
所
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
場
面
は
、
手
続
の
形
成
に
関
し
て
は
証
拠
調
べ
に
関
す
る
部
分
、
お
よ
び
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
の
選
択
、
当
事
者
に
よ
る
申
立
て
が
な
い
場
合
の
口
頭
弁
論
の
要
否
の
判
断
の
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
62
）。
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Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
意
義
学
説
の
大
部
分
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
つ
い
て
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
を
用
い
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
の
裁
量
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
通
常
の
手
続
と
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
手
続
と
し
て
の
有
用
性
が
当
初
期
待
さ
れ
て
い
た
よ
り
も
極
め
て
低
い
た
め
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
規
定
の
文
言
上
、
手
続
の
広
範
な
部
分
に
お
い
て
裁
判
所
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
表
現
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
実
際
の
運
用
に
お
い
て
裁
量
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
面
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
官
の
誤
認
に
よ
っ
て
、
一
方
的
に
、
法
的
審
問
請
求
権
の
保
障
な
ど
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
手
続
の
形
成
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
と
の
見
解
ま
で
主
張
さ
れ
て
い
る
（
63
）。
裁
判
所
の
裁
量
に
手
続
の
形
成
を
委
ね
る
こ
と
の
不
安
定
性
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
を
積
極
的
に
評
価
す
る
見
解
に
お
い
て
も
無
視
で
き
な
い
問
題
と
し
548
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
一
七
て
、
手
続
の
各
場
面
に
お
け
る
制
限
等
が
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
（
64
）。
し
か
し
、
実
務
に
お
い
て
は
、
現
在
に
お
い
て
も
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
が
一
定
程
度
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
利
用
比
率
は
わ
が
国
に
お
け
る
比
率
よ
り
も
高
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
学
説
か
ら
は
厳
し
い
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
実
務
上
で
の
意
義
は
少
な
く
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
法
的
審
問
請
求
権
の
保
障
と
の
関
係
で
、
手
続
の
大
部
分
で
裁
判
所
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
証
拠
調
べ
の
簡
素
化
や
、
判
決
の
記
載
内
容
の
省
略
・
簡
略
化
が
、
裁
判
所
の
負
担
軽
減
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
後
者
の
判
決
の
記
載
内
容
の
省
略
は
、
現
行
法
で
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
で
は
な
く
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
一
三
ａ
条
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
実
務
的
意
義
は
そ
の
意
味
で
も
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
負
担
が
ど
の
程
度
軽
減
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
、
定
量
的
に
調
査
さ
れ
た
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
（
65
）。
こ
の
よ
う
に
、
立
法
府
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
を
導
入
し
た
当
初
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
る
負
担
軽
減
を
期
待
し
た
が
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
手
続
の
各
場
面
に
お
け
る
分
析
が
進
む
こ
と
で
裁
量
の
存
在
範
囲
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
通
常
の
手
続
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
運
用
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
た
め
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
意
義
は
極
め
て
小
さ
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
の
現
状
で
あ
る
。
3
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裁
量
へ
の
期
待
と
失
敗
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
に
お
い
て
、
実
際
に
裁
判
所
の
裁
量
を
行
使
し
う
る
手
続
の
場
面
と
し
て
は
、
手
続
の
選
択
と
口
頭
弁
論
の
有
無
、
証
拠
調
べ
の
場
面
く
ら
い
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
立
法
府
も
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
を
創
設
す
る
際
、
特
に
強
調
し
て
い
た
の
は
証
拠
調
べ
の
場
面
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
他
の
手
続
の
場
面
に
お
い
て
も
裁
判
官
の
裁
量
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
66
）。
た
し
か
に
、
少
額
事
件
に
お
け
る
個
々
の
問
題
を
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想
定
し
て
詳
細
に
規
定
を
作
成
す
る
よ
り
も
、
そ
の
場
の
裁
判
官
の
判
断
に
手
続
の
形
成
を
委
ね
た
ほ
う
が
、
事
件
の
迅
速
化
や
簡
素
化
に
資
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
立
法
府
と
し
て
も
、
前
身
の
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
の
失
敗
に
つ
い
て
は
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
裁
量
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
で
は
「
自
由
な
裁
量
（freies
Erm
essen
）」
と
規
定
し
て
い
た
も
の
を
「
公
平
な
裁
量
（billiges
Erm
essen
）」
と
す
る
こ
と
で
、
裁
量
の
行
使
に
制
限
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
公
平
な
裁
量
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
公
平
性
と
裁
量
の
二
つ
の
概
念
に
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
前
者
に
重
点
を
置
く
場
合
は
、
単
な
る
不
確
定
法
概
念
と
し
て
通
常
の
解
釈
問
題
と
な
り
、
上
級
審
に
よ
る
統
制
を
受
け
る
べ
き
性
質
の
も
の
と
な
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
「
公
平
な
裁
量
」
の
概
念
は
、
立
法
府
の
意
図
か
ら
も
後
者
の
裁
量
性
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
由
な
裁
量
で
あ
っ
て
も
公
平
な
裁
量
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
性
質
に
大
差
は
な
く
、
有
効
な
限
界
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
な
る
（
67
）。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
に
向
け
ら
れ
た
批
判
と
同
じ
批
判
を
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
も
受
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｇ
Ｇ
二
〇
条
三
項
が
、
司
法
は
法
お
よ
び
法
律
に
拘
束
さ
れ
る
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
っ
て
裁
判
所
の
裁
量
を
認
め
た
と
し
て
も
、
よ
り
上
位
の
法
で
あ
る
基
本
法
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
基
本
法
に
定
め
ら
れ
る
法
的
審
問
請
求
権
を
保
障
す
る
た
め
に
は
、
通
常
と
同
様
の
手
続
原
則
が
導
か
れ
る
た
め
、
結
局
の
と
こ
ろ
裁
量
が
存
在
し
う
る
範
囲
は
極
め
て
限
定
的
な
範
囲
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
裁
判
所
の
裁
量
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
て
い
く
と
、
実
際
に
存
在
し
う
る
範
囲
は
極
め
て
狭
く
、
期
待
さ
れ
る
よ
う
な
効
果
を
導
く
こ
と
は
難
し
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
裁
量
と
い
う
用
語
を
安
易
に
用
い
た
場
合
、
一
見
す
る
と
裁
判
所
に
広
範
な
権
限
が
与
え
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
た
め
、
誤
っ
た
判
断
や
運
用
が
な
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
裁
判
所
の
裁
量
を
考
察
す
る
際
に
は
、
裁
量
に
関
す
る
基
本
的
な
概
念
の
問
題
か
ら
検
討
し
、
実
際
に
期
待
し
う
る
効
果
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
を
546
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
一
九
め
ぐ
る
学
説
の
展
開
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
4
 
わ
が
国
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
以
上
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
に
つ
い
て
概
観
お
よ
び
検
討
を
し
て
き
た
。
少
額
訴
訟
手
続
に
お
い
て
裁
判
所
の
裁
量
に
手
続
の
形
成
を
委
ね
た
と
し
て
も
、
実
際
に
裁
量
の
存
在
し
う
る
範
囲
は
極
め
て
狭
く
、
通
常
の
手
続
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
手
続
と
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
状
況
か
ら
判
明
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
最
後
に
、
わ
が
国
の
少
額
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
も
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
わ
が
国
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
否
定
的
な
評
価
よ
り
も
肯
定
的
な
評
価
が
見
ら
れ
る
（
68
）。
一
般
市
民
が
訴
額
に
見
合
っ
た
経
済
的
負
担
で
、
迅
速
か
つ
効
果
的
な
解
決
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
に
す
べ
き
と
い
う
、
少
額
訴
訟
手
続
制
度
の
導
入
時
の
目
標
が
、
制
度
の
構
造
と
し
て
達
成
で
き
て
い
る
点
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
の
特
色
で
あ
る
、
年
間
利
用
回
数
の
制
限
（
民
訴
法
三
六
八
条
）、
反
訴
の
禁
止
（
同
三
六
九
条
）、
一
期
日
審
理
の
原
則
（
同
三
七
〇
条
）、
証
拠
の
制
限
（
同
三
七
一
条
）、
判
決
に
よ
る
支
払
い
の
猶
予
や
分
割
（
同
三
七
五
条
）、
上
訴
制
限
（
同
三
七
七
条
〜
三
八
〇
条
）
は
、
ど
れ
も
明
文
規
定
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、「
簡
易
迅
速
な
事
件
の
処
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
規
定
に
よ
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
通
常
手
続
と
は
別
個
の
手
続
と
し
て
そ
の
趣
旨
を
明
確
に
し
つ
つ
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
（
69
）。
た
だ
し
、
わ
が
国
の
少
額
訴
訟
手
続
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
は
明
文
の
規
定
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
一
期
日
審
理
の
原
則
の
も
と
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
審
理
を
行
う
か
に
つ
い
て
は
、
明
文
上
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
弁
論
と
証
拠
調
べ
を
一
体
化
し
て
行
う
、
い
わ
ゆ
る
一
体
型
審
理
方
式
と
弁
論
主
義
と
の
関
係
性
な
ど
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
問
題
と
も
関
連
し
、
少
額
訴
訟
手
続
に
お
け
る
手
続
保
障
は
、
通
常
手
続
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
否
松
山
大
学
論
集
第
三
十
巻
第
五－
一
号
二
〇
545
か
も
問
題
と
な
る
。
明
文
の
規
定
が
な
く
、
制
度
の
趣
旨
を
鑑
み
る
と
、
裁
判
所
の
裁
量
の
発
揮
の
し
ど
こ
ろ
の
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
裁
量
へ
の
期
待
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
の
通
常
手
続
化
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
参
考
と
し
つ
つ
、
わ
が
国
の
少
額
訴
訟
手
続
に
関
す
る
諸
論
点
に
つ
い
て
も
よ
り
詳
細
に
今
後
検
討
し
て
い
き
た
い
。
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費JP17
K13657
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
（
1
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
前
身
で
あ
る
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
で
は
、
そ
こ
で
下
さ
れ
る
判
決
を
「
仲
裁
判
決
（Schiedsurteil
）」
と
呼
ぶ
こ
と
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
で
は
、
そ
の
よ
う
な
規
定
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
現
在
で
は
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
の
呼
称
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
教
科
書
や
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に
お
い
て
「B
agatellverfahren
（
些
細
な
手
続
）」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
訴
額
の
多
寡
に
よ
っ
て
事
件
の
重
要
性
を
一
律
に
判
断
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
よ
り
中
立
的
に
、「K
leiverfahren
（
小
手
続
）」
や
「V
erfahren
im
unteren
Streitw
ertbereich
（
低
訴
額
域
の
手
続
）」、「V
erfahren
nach
billigem
Erm
essen
（
公
平
な
裁
量
に
よ
る
手
続
）」
と
呼
ぶ
も
の
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
わ
が
国
の
制
度
と
同
種
の
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
」
な
い
し
「
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。W
ieczorek-Schütze/Fabian
R
euschle,Zivilprozessordnung
und
N
ebengesetze
G
roßkom
m
entar,B
and.6
.,4
.
A
uflage,2014
,
§495
a,
R
dnr.10
.
参
照
。
（
2
）
小
島
武
司
「
少
額
訴
訟
手
続
の
意
義
」
竹
下
守
夫
編
集
代
表
『
講
座
新
民
事
訴
訟
法
Ⅲ
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
八
年
）
二
〇
九
頁
。
少
額
訴
訟
手
続
の
沿
革
と
し
て
、
ま
ず
、
明
治
二
三
年
の
旧
々
民
訴
法
で
は
大
陸
法
系
の
制
度
を
範
と
し
た
手
続
が
構
築
さ
れ
、
通
常
訴
訟
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
昭
和
二
二
年
に
改
正
さ
れ
た
旧
民
訴
法
は
、
戦
後
変
革
の
一
環
と
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
的
な
裁
判
感
覚
の
も
と
、「
市
民
に
親
し
み
や
す
い
裁
判
所
」
を
作
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
が
、
実
際
の
制
度
と
し
て
は
、
通
常
訴
訟
の
延
長
線
上
に
な
お
も
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
沿
革
に
つ
い
て
は
、
松
浦
馨
「
新
少
額
訴
訟
制
度
の
趣
旨
・
目
的
と
性
質
並
び
に
若
干
の
問
題
点
に
つ
い
て
」
司
法
研
修
所
論
集
一
〇
〇
号
（
一
九
九
八
年
）
四
八
頁
な
ど
参
照
。
（
3
）
制
度
の
詳
細
や
評
価
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
横
田
康
祐
「
少
額
訴
訟
制
度
の
現
状
と
課
題
―
―
東
京
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
少
額
訴
訟
事
件
処
理
等
を
中
心
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
七
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
三
一
頁
、
三
上
威
彦
「
少
額
訴
訟
」
新
堂
幸
司
監
修
『
実
務
民
事
訴
訟
講
座
﹇
第
三
期
﹈
第
六
巻
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
二
四
五
頁
、
行
田
豊
「
少
額
訴
訟
の
意
義
と
手
続
構
造
―
―
裁
判
官
か
ら
み
て
」
新
544
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
二
一
堂
幸
司
監
修
『
実
務
民
事
訴
訟
講
座
﹇
第
三
期
﹈
第
六
巻
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
二
八
一
頁
、
上
田
竹
志
「
少
額
訴
訟
手
続
、
和
解
に
代
わ
る
決
定
の
現
状
と
課
題
」
法
律
時
報
八
七
巻
八
号
（
二
〇
一
五
年
）
四
〇
頁
な
ど
参
照
。
（
4
）
小
島
・
前
掲
注
（
2
）
一
九
八
頁
。
（
5
）
訴
訟
指
揮
と
裁
判
官
の
裁
量
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
加
藤
新
太
郎
『
手
続
裁
量
論
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
七
年
）
六
七
頁
、
山
本
克
己
「
手
続
進
行
面
に
お
け
る
ル
ー
ル
・
裁
量
・
合
意
―
―『
三
者
合
意
』
モ
デ
ル
の
検
討
を
中
心
に
」
民
事
訴
訟
法
雑
誌
四
三
巻
（
一
九
九
七
年
）
一
二
四
頁
、
山
本
和
彦
「
民
事
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
所
の
行
為
統
制
―
―『
要
因
規
範
』
に
よ
る
手
続
裁
量
の
規
制
に
向
け
て
」
青
山
善
充
ほ
か
編
『
民
事
訴
訟
法
理
論
の
新
た
な
構
築
（
上
）﹇
新
堂
幸
司
先
生
古
稀
記
念
﹈』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
）
三
四
四
頁
な
ど
。
（
6
）
以
上
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
裁
量
の
基
礎
的
な
研
究
に
つ
い
て
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
石
橋
英
典
「
民
事
裁
判
官
の
裁
量
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
裁
量
を
め
ぐ
る
議
論
を
て
が
か
り
と
し
て
―
―
」
同
志
社
法
学
五
六
巻
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
五
頁
参
照
。
（
7
）A
xelK
unze,
D
as
am
tsgerichtliche
B
agatellverfahren
nach
§495
a
ZPO
,
（1995
）,S.42
ff.
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
が
導
入
さ
れ
た
際
、
こ
れ
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
池
田
辰
夫
「
少
額
事
件
手
続
の
理
念
と
創
設
へ
の
具
体
化
の
根
本
問
題
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
二
二
号
（
一
九
九
三
年
）
三
八
頁
、
同
「
ド
イ
ツ
民
訴
法
の
最
近
の
改
正
に
つ
い
て
―
―『
少
額
事
件
手
続
の
理
念
と
創
設
へ
の
具
体
化
の
根
本
問
題
』
の
補
論
を
兼
ね
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
二
五
号
（
一
九
九
三
年
）
三
八
頁
、
林
道
晴
「
一
九
九
〇
年
司
法
簡
素
化
法
後
の
ド
イ
ツ
の
民
事
訴
訟
実
務
―
―
真
少
額
訴
訟
手
続
及
び
新
証
拠
保
全
手
続
を
中
心
と
し
て
―
―
付
―
―
ド
イ
ツ
労
働
裁
判
所
の
和
解
弁
論
」
法
曹
時
報
四
六
巻
一
〇
号
（
一
九
九
四
年
）
二
七
頁
な
ど
が
あ
る
。
（
8
）
な
お
、
か
つ
て
の
五
一
〇
ｃ
条
は
四
項
ま
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
二
項
か
ら
四
項
ま
で
の
規
定
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
五
一
〇
ｃ
条
②
こ
の
手
続
に
お
い
て
下
さ
れ
た
終
局
判
決
は
、
欠
席
判
決
と
し
て
下
さ
れ
た
も
の
で
な
い
限
り
、
仲
裁
判
決
（Schiedsurteil
）
と
呼
ぶ
。
③
当
事
者
は
審
理
（
期
日
、V
erhandlung
）
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
面
前
で
、
仲
裁
判
決
の
書
面
に
よ
る
理
由
付
け
を
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
④
仲
裁
判
決
は
、
通
常
手
続
に
お
い
て
下
さ
れ
た
既
判
力
あ
る
判
決
と
同
一
で
あ
る
。
（
9
）W
ilhelm
Jauernik,
B
agatellverfahren,
（1933
）,S.76
.;
C
urtFritzsche,
G
renzen
des
freien
Erm
essens
im
Schiedsverfahren,
N
J1950
,
S.120
.
（
10
）K
unze,
a.a.O
.
（Fn.7
）,S.51
ff.
（
11
）
な
お
、
五
一
〇
ｃ
条
の
廃
止
に
あ
た
っ
て
は
、
連
邦
参
議
院
か
ら
三
〇
〇
Ｄ
Ｍ
へ
と
訴
額
の
限
界
を
引
き
上
げ
、
同
条
を
維
持
す
べ
き
で
あ
る
松
山
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と
す
る
反
対
案
が
提
出
さ
れ
た
が
、
手
続
に
対
す
る
憲
法
上
の
懸
念
や
、
当
時
の
実
務
に
お
い
て
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
五
一
〇
ｃ
条
を
適
用
し
な
い
傾
向
が
あ
っ
た
と
い
う
理
由
で
可
決
さ
れ
な
か
っ
た
。B
R
-D
rucks.
178
/73
,
S.3
.
（
12
）
一
二
八
条
三
項
の
書
面
手
続
の
訴
額
の
限
界
は
、
一
九
九
一
年
に
一
二
〇
〇
Ｄ
Ｍ
、
一
九
九
三
年
に
は
一
五
〇
〇
Ｄ
Ｍ
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
そ
の
対
象
を
拡
大
し
て
い
く
方
向
で
改
正
が
な
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
創
設
に
よ
り
、
そ
の
役
割
を
終
え
た
と
し
て
、
二
〇
〇
一
年
の
改
正
の
際
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
二
八
条
三
項
は
、
そ
の
内
容
が
刷
新
さ
れ
、
現
在
で
は
、
費
用
の
裁
判
に
関
す
る
口
頭
弁
論
の
有
無
に
関
す
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
。B
T-D
rucks.14
/4722
,
S.76
.
（
13
）
な
お
、
訴
額
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
〇
年
の
導
入
当
初
は
一
〇
〇
〇
Ｄ
Ｍ
で
あ
っ
た
が
、
一
九
九
三
年
に
一
二
〇
〇
Ｄ
Ｍ
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
二
〇
〇
一
年
に
は
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
。
（
14
）
林
・
前
掲
注
（
7
）
三
五
頁
以
下
。
（
15
）B
T-D
rucks.11
/4155
,
S.10
f.
（
16
）Fachserie10
（R
echtspflege
）Reihe2
.1
.
（Zivilgerichte
）S.16
.
（
17
）
な
お
、
わ
が
国
の
少
額
訴
訟
制
度
の
利
用
に
関
し
て
は
、
労
働
審
判
な
ど
の
他
の
簡
易
な
紛
争
解
決
制
度
に
よ
っ
て
利
用
数
が
減
少
傾
向
に
あ
あ
る
と
い
っ
た
分
析
も
な
さ
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
制
度
の
利
用
と
の
単
純
な
比
較
は
困
難
で
あ
る
。
わ
が
国
の
少
額
訴
訟
手
続
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
上
田
・
前
掲
注
（
3
）
四
〇
頁
参
照
。
（
18
）B
aum
bach-Lauterbach-A
lbers-H
artm
ann/Peter
H
artm
ann,
ZPO
,74
.A
uflage,2016
,
§495
a,
R
dnr.3
f.
な
お
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
適
用
の
際
に
、
裁
量
の
濫
用
の
危
険
性
を
認
め
て
い
る
が
、
実
際
に
何
ら
か
の
方
法
で
正
当
化
で
き
る
限
り
、
法
を
逸
脱
す
る
裁
判
官
の
行
為
は
容
認
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
官
を
信
頼
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
19
）B
T-D
rucks.12
/3832
.
（
20
）K
onrad
R
edeker,
Istder
R
echtsstaatw
irklich
in
G
efahr?,
N
JW
1996
,
S.1871
.;
A
xelK
unze,
D
as
am
tsgerichtliche
B
agatellverfahren
gem
äß
§495
a
ZPO
und
die
Subsidiaritätdes
B
V
erfG
,
N
JW
1997
,
S.2155
.
（
21
）B
T-D
rucks.13
/5388
.;
H
ubertR
ottleuthner,
U
m
bau
der
R
echtsstaats?,
N
JW
1996
,
S.2473
.
（
22
）
裁
判
例
と
し
て
、
例
え
ば
、LG
Essen,
N
JW
-R
R
1993
,
S.576
.;
LG
K
öln,
M
D
R
1993
,
S.906
.;
LG
H
annover,
N
JW
-R
R
1994
,
S.
1088
.;
LG
D
uisburg,
N
JW
-R
R
1997
,
S.1490
.;
LG
M
annheim
,
N
JW
-R
R
2000
,
S.515
.;
B
V
erfG
,
N
JW
1995
,
S.2911
.;
B
V
erfG
,
N
JW
1997
,
S.1228
.;
B
V
erfG
,
N
JW
1997
,
S.1301
.;
B
V
erfG
,
N
JW
-R
R
1999
,
S.137
.;
B
V
erfG
,
N
JW
1999
,
S.1176
.
な
ど
多
数
の
裁
判
例
が
あ
る
。
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イ
ツ
に
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け
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訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
二
三
（
23
）B
arbara
Stickelbrock,
Inhaltund
G
renzen
richterlichen
Erm
essens
im
Zivilprozeß,
（2002
）,S.629
.
（
24
）
訴
額
の
判
断
に
つ
き
、
基
準
と
な
る
時
期
は
訴
え
提
起
の
時
点
に
お
け
る
訴
額
と
さ
れ
て
い
る（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
条
）。
ま
た
、
訴
え
の
変
更
等
に
よ
っ
て
、
訴
額
が
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
た
場
合
、
そ
の
時
点
で
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
は
適
用
不
可
と
な
り
、
逆
に
、
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
下
回
っ
た
場
合
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
正
当
化
根
拠
が
、
訴
額
の
少
額
性
に
あ
る
た
め
で
あ
る
。K
arl
G
ünther
D
eubner,
M
ünchner
K
om
m
entar
zur
Zivilprozessordnung,4
.
A
uflage,2012
,
§495
a,
R
dnr.10
.
さ
ら
に
、
反
訴
に
関
し
て
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
少
額
訴
訟
で
は
反
訴
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
も
の
の
（
民
訴
法
三
六
九
条
）、
ド
イ
ツ
で
は
可
能
と
さ
れ
て
い
る
が
、
反
訴
の
提
起
に
よ
り
、
本
訴
と
反
訴
の
訴
額
の
合
計
が
六
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
超
え
る
場
合
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
適
用
が
不
可
能
に
な
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
学
説
上
争
い
が
あ
る
。W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.15
ff.
（
25
）
D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,
R
dnr.11
.;
M
usielak-V
oit/Johannes
W
ittschier,
K
om
m
entar
zur
Zivilprozessordnung
:
m
it
G
erichtsverfassungsgesetz,13
.
A
uflage,2016
,
§495
a,
R
dnr.5
.;
H
artm
ann,
a.a.O
.
（Fn.18
）,R
dnr.10
.;
Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.
23
）,S.639
.
（
26
）
判
例
と
し
て
、
例
え
ば
、B
V
erfG
,
N
JW
-R
R
1994
,
S.254
.;
B
V
erfG
,
N
JW
-R
R
2009
,
S.562
.
な
ど
。
学
説
と
し
て
、D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.12
.;
M
usielak-V
oit/W
ittschier,
a.a.O
.
（Fn.25
）,R
dnr.5
.;
Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.640
.
（
27
）Jörg
Städing,
A
nw
endung
des
§495
a
ZPO
in
der
Praxis,
N
JW
1996
,
S.696
.;
D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.12
.
（
28
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
か
通
常
手
続
か
と
い
う
選
択
の
場
面
と
、
前
者
を
選
択
し
た
場
合
の
手
続
の
形
成
の
場
面
と
い
う
二
つ
の
局
面
で
裁
判
所
の
裁
量
が
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
で
は
、
裁
判
所
の
裁
量
は
二
重
の
役
割
を
有
す
る
、
あ
る
い
は
、
裁
量
の
二
面
性
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.25
.;
M
usielak-V
oit/W
ittschier,
a.a.O
.
（Fn.25
）,R
dnr.5
.
（
29
）D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.13
.;
Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.640
.
（
30
）W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.36
.
他
方
、H
artm
ann,
a.a.O
.
（Fn.18
）,R
dnr.19
.
で
は
、
裁
判
所
は
当
事
者
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
を
行
う
こ
と
を
通
知
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
が
、R
euschle
は
、
少
額
事
件
で
は
本
人
訴
訟
も
多
く
、
法
的
素
人
に
対
し
口
頭
弁
論
が
放
棄
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
に
わ
か
る
よ
う
に
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
（
31
）W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.39
.;
H
artm
ann,
a.a.O
.
（Fn.18
）,R
dnr.18
.
当
事
者
が
口
頭
弁
論
を
開
く
こ
と
を
望
ん
で
い
る
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
予
定
し
て
行
動
し
て
い
る
と
裁
判
所
が
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
、
裁
判
所
は
口
頭
弁
論
の
要
否
に
つ
い
て
当
事
者
に
質
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
き
っ
か
け
が
存
在
し
な
い
限
り
は
、
あ
え
て
質
問
を
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。Frank
O
.Fischer,
§495
a
ZPO
-
eine
B
estandsaufnahm
e
des
“V
erfahrens
nach
billigem
Erm
essen”,
M
D
R
1994
,
S.979
.
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（
32
）
D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.39
.;
M
usielak-V
oit/W
ittschier,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.7
.;
H
artm
ann,
a.a.O
.
（Fn.18
）,R
dnr.18
.
こ
の
場
合
、
当
事
者
に
よ
る
口
頭
弁
論
の
申
立
て
に
よ
っ
て
、
手
続
が
簡
単
に
遅
延
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
立
法
府
は
そ
の
リ
ス
ク
を
甘
受
し
た
と
み
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
（
33
）W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.78
.
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
八
条
一
項
は
、
裁
判
所
は
手
続
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
で
和
解
的
解
決
（gütliche
Streitbeilegung
）
に
配
慮
す
べ
き
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
た
め
に
は
口
頭
弁
論
を
開
く
べ
き
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
書
面
手
続
に
よ
る
こ
と
で
費
用
や
時
間
を
節
約
す
れ
ば
、
当
事
者
の
裁
判
所
に
対
す
る
信
頼
が
生
ま
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
裁
判
所
に
よ
る
和
解
勧
試
を
受
け
容
れ
易
く
な
る
た
め
、
書
面
手
続
も
有
効
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
書
面
手
続
に
よ
る
場
合
、
和
解
弁
論
を
行
わ
な
い
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
。
（
34
）
特
に
、W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.35
,81
.
ま
た
、Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.641
.
の
脚
注
一
二
二
八
で
は
、
ノ
ー
デ
ン
ハ
ム
（N
ordenham
）
区
裁
判
所
の
運
用
に
お
い
て
、
当
事
者
の
主
張
が
明
ら
か
に
失
当
で
あ
る
な
ど
の
場
合
、
裁
判
所
は
被
告
に
訴
状
を
送
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
請
求
棄
却
な
い
し
訴
え
却
下
の
判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
運
用
に
は
問
題
が
あ
る
と
し
て
取
り
や
め
た
と
い
う
事
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
判
例
と
し
て
、B
V
erfG
,
N
JW
2012
,
S.2262
.;
B
V
erfG
,
N
JW
2015
,
S.3779
.
（
35
）D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.28
.;
H
artm
ann,
a.a.O
.
（Fn.18
）,R
dnr.48
.;
K
unze,
a.a.O
.
（Fn.7
）,S.174
.;
Stickelbrock,
a.a.
O
.
（Fn.23
）,S.642
.
（
36
）
訴
額
が
低
い
場
合
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
て
、
呼
出
期
間
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
一
七
条：
呼
出
状
の
送
達
と
期
日
の
日
の
間
に
弁
護
士
訴
訟
の
場
合
は
少
な
く
と
も
一
週
間
、
そ
の
他
の
訴
訟
は
三
日
間
）
や
応
訴
期
間
（
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
七
四
条：
訴
状
の
送
達
と
口
頭
弁
論
期
日
の
間
は
少
な
く
と
も
二
週
間
）
に
つ
い
て
は
短
縮
可
能
と
す
る
見
解
も
あ
る
。Jochen
M
arly,
R
ezensionen
（A
xel
K
unze,
D
as
am
tsgerichtliche
B
agatellverfahren
nach
§495
a
ZPO
）,ZZP
110
,1997
,
S.386
.
し
か
し
、
訴
額
が
低
い
こ
と
と
事
件
の
重
要
性
が
低
い
こ
と
に
必
ず
し
も
相
関
関
係
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
。
（
37
）Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.643
.
反
対
、H
artm
ann,
a.a.O
.
（Fn.18
）,R
dnr.46
.
（
38
）B
V
erfG
,
N
JW
1993
,
S.1319
.;
D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.23
.;
H
artm
ann,
a.a.O
.
（Fn.18
）,R
dnr.94
.;
Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.644
.
（
39
）
こ
れ
と
は
逆
に
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
二
九
六
条
に
よ
れ
ば
時
機
に
後
れ
た
攻
撃
防
御
方
法
と
し
て
却
下
さ
れ
る
べ
き
当
事
者
の
主
張
を
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
手
続
で
は
却
下
し
な
い
と
す
る
裁
判
所
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
認
め
ら
れ
る
と
す
るD
eubner,
a.a.O
.
（Fn.
540
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
二
五
24
）,R
dnr.30
.
と
認
め
ら
れ
な
い
と
す
るStickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.644
.
に
分
か
れ
て
い
る
。
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
趣
旨
の
一
つ
で
あ
る
、
手
続
の
迅
速
化
・
簡
素
化
を
徹
底
さ
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
少
額
の
事
件
で
は
多
い
、
法
律
に
詳
し
く
な
い
市
民
に
よ
る
本
人
訴
訟
を
想
定
し
、
そ
の
よ
う
な
市
民
に
と
っ
て
丁
寧
な
手
続
と
す
べ
き
か
と
い
う
点
で
見
解
が
わ
か
れ
て
い
る
。
（
40
）B
T-D
rucks,11
/4155
,
S.11
.;
B
runo
B
ergerfurth,
D
as
neue
„B
agatellverfahren“
nach
§495
a
ZPO
,
N
JW
1991
,
S.961
.
も
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
に
よ
る
司
法
の
負
担
軽
減
つ
い
て
は
証
拠
調
べ
の
分
野
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
（
41
）Fischer,
a.a.O
.
（Fn.31
）,S.980
.
（
42
）D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.15
.
（
43
）
B
T-D
rucks,11
/4155
,
S.11
.;
D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.15
.;
W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.58
.;
H
artm
ann,
a.a.O
.
（Fn.18
）,R
dnr.44
.;
B
ergerfurth,
a.a.O
.
（Fn.40
）,S.962
.;
Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.647
.
（
44
）
D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.16
.;
W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.30
.;
M
usielak-V
oit/W
ittschier,
a.a.O
.
（Fn.25
）,R
dnr.5
.;
H
artm
ann,
a.a.O
.
（Fn.18
）,R
dnr.13
.
（
45
）W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.49
.;
Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.647
.
裁
判
所
は
当
事
者
が
主
張
し
た
事
実
と
は
異
な
る
内
容
の
事
実
に
つ
い
て
確
信
し
て
お
り
、
判
決
の
機
に
熟
し
て
い
る
と
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
っ
て
証
拠
調
べ
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
手
続
法
上
の
明
文
に
よ
る
根
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
裁
判
官
は
証
明
済
み
で
あ
る
と
し
て
当
事
者
の
証
拠
の
申
出
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。B
V
erfG
,
N
JW
1979
,
S.414
.
（
46
）B
T-D
rucks,11
/4155
,
S.11
.
（
47
）
B
T-D
rucks,11
/4155
,
S.11
.;
D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.34
.;
W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.44
ff.;
B
ergerfurth,
a.a.O
.
（Fn.40
）,S.962
.;
Fischer,
a.a.O
.
（Fn.31
）,S.978
.
（
48
）
D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.36
f.;
W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.52
f.;
B
ergerfurth,
a.a.O
.
（Fn.40
）,
S.961
.;
Fischer,
a.a.O
.
（Fn.31
）,S.980
.;
Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.649
.
（
49
）D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.37
f.;
W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.54
.
（
50
）D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.42
.;
Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.651
.
（
51
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
が
創
設
さ
れ
た
一
九
九
〇
年
当
時
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
一
三
ａ
条
一
項
は
、
法
律
要
件
事
実
お
よ
び
裁
判
の
理
由
は
、
当
事
者
が
こ
れ
を
放
棄
し
た
場
合
に
限
る
と
さ
れ
、
そ
の
要
件
が
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
二
項
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
B
T-D
rucks.11
/4155
,
S.11
.
し
か
し
、一
九
九
三
年
に
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
一
三
ａ
条
は
改
正
さ
れ
、現
行
法
に
近
い
形
式
と
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
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（
52
）D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.47
.;
W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.93
.
（
53
）
詳
し
い
経
緯
に
つ
い
て
は
、Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.652
ff.
（
54
）
た
だ
し
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
二
一
ａ
条
に
よ
る
不
服
申
立
て
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
成
功
し
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,
R
dnr.48
.
（
55
）D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.17
.;
W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.68
.
（
56
）
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
九
五
ａ
条
の
「
…
…
裁
判
所
は
公
平
な
裁
量
に
従
っ
て
そ
の
手
続
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
規
定
の
、「
そ
の
手
続
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
と
し
て
主
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
（
57
）H
artm
ann,
a.a.O
.
（Fn.18
）,R
dnr.11
.
（
58
）
よ
り
具
体
的
に
は
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
一
二
八
条
か
ら
五
一
〇
ｂ
条
ま
で
と
い
う
の
は
、「
第
一
編
・
総
則
」
に
お
け
る
送
達
や
期
日
、
手
続
の
中
止
な
ど
に
関
す
る
「
第
三
章
・
手
続
」
と
「
第
二
編
・
第
一
審
に
お
け
る
手
続
」
に
お
け
る
手
続
進
行
、
判
決
、
証
拠
に
関
す
る
「
第
一
章
・
地
方
裁
判
所
の
手
続
」
の
こ
と
で
あ
る
。
（
59
）
D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.13
.;
W
ieczorek-Schütze/R
euschle,
a.a.O
.
（Fn.1
）,R
dnr.33
.;
M
usielak-V
oit/W
ittschier,
a.a.O
.
（Fn.25
）,R
dnr.6
.;
Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.636
f.
（
60
）
よ
り
具
体
的
に
は
、
前
掲
注
（
58
）
で
も
挙
げ
た
、
Ｚ
Ｐ
Ｏ
の
第
二
編
の
第
一
章
に
お
け
る
第
五
節
か
ら
第
一
〇
節
の
「
証
拠
調
べ
の
総
則
規
定
」、「
検
証
」、「
証
人
尋
問
」、「
鑑
定
」、「
書
証
」、「
当
事
者
尋
問
」
が
Ｚ
Ｐ
Ｏ
三
五
五
条
か
ら
Ｚ
Ｐ
Ｏ
四
五
五
条
で
あ
る
。
（
61
）D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.17
.
（
62
）K
unze,
a.a.O
.
（Fn.7
）S.73
ff.
（
63
）K
unze,
a.a.O
.
（Fn.20
）,S.2155
.;
Stickelbrock,
a.a.O
.
（Fn.23
）,S.656
ff.
（
64
）H
artm
ann,
a.a.O
.
（Fn.18
）,R
dnr.34
－103
.
（
65
）D
eubner,
a.a.O
.
（Fn.24
）,R
dnr.2
.;
Städing,
a.a.O
.
（Fn.27
）,S.692
.;
R
ottleuthner,
a.a.O
.
（Fn.21
）,S.2474
.
（
66
）B
T-D
rucks.11
/4155
,
S.10
f.
（
67
）
公
平
な
裁
量
の
概
念
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
石
橋
・
前
掲
注
（
6
）
一
一
九
頁
参
照
。
（
68
）
上
田
・
前
掲
注
（
3
）
四
〇
頁
。
（
69
）
小
島
・
前
掲
注
（
2
）
二
一
二
頁
で
は
、
簡
易
手
続
の
通
常
手
続
化
を
避
け
る
た
め
に
は
、
法
制
の
整
備
だ
け
で
な
く
実
務
上
の
基
盤
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
538
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
額
訴
訟
手
続
と
裁
判
所
の
裁
量
二
七
